





Relation between the Dust-fall 
and the Rain-water Quantity Both Measured 
by a Deposit-gauge Assembly 
Isamu SANO， Hiroshi OHT A， 
Toshiko ICHIKA W A and Isamu TSUBOI 
Based on the data acquired from dust-fall measurement during the period April1982-March 
1983， we have considered the relation between the dust-fall (M， t/km' • mo) and the rain-wat巴r
caught simultaneously (V， lit/mo) ; although the data utilized are only part of those that have 
been collected in the last 10 years or more and subsequent measurement are in progress， we 
believe our study to be interesting enough to report now 
The findings are: (1) A plot of M/V against V is of hyperbolic shape， whereas that of M/ 
V against l/V gives a straight line the slope of which is approximately equal to the annual 
averag巴ofM. (2) If we take M as ordinate and V as abscissa， we obtain a nearly linear relation 
which might be expressed by an equation M=m十aV一βV'，where m is a constant independent 
of rain， while a and βare constants relating to the collection e伍ciencyof a rain-drop for a dust-
particle. (3) Using the values of a and βdetermined by the methed of least squares， the e侃ciency
as averaged over the dust-fall measurement period has been estimated to be of the order of 
magnitude 10-' or so under some such meteorological conditions as rain-fall intensity 0.1 to 1.0 














表1に春日井市内各調査地点 (No.1 ~No.l 6) における
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表1 調査成績(昭57年度〉
M:降下ばいじん量 Ct/km'・月) v:降水量(1/月〕
5h 平均5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 (M) 
3.4 3.4 5.6 2.6 4.3 3.7 3.9 5.5 4.9 4.4. 
3.7 8.1 16.2 2.8 6.0 1.6 1.7 2.1 9.2 6.0， 
3.8 3.6 5.4 2.2 3.2 2.8 2.5 4.0 3.4 3.53 
3.3 7.5 18.7 3.2 6.0 1.4 2.0 2.2 8.3 6.lz 
2.8 2.4 4.1 4.3 1.4 2.8 2.8 1.9 3.0 3.0 2.99 
3.8 7.7 15.4 23.3 2.9 6.0 1.3 1.8 2.1 8.7 7.4. 
3.6 4.0 4.0 3.3 1.3 2.1 2.2 2.7 4.0 2.5 3.00 
3.4 13.3 23.6 23.5 2.5 6.6 1.4 2.0 2.0 7.9 8.6， 
3.0 2.5 3.6 4.1 1.5 2.3 1.5 2.4 4.5 2.5 2.85 
3.8 8.0 14.0 23.1 2.9 6.4 1.3 1.9 2.2 8.9 7.38 
3.1 3.9 3.8 1.3 2.1 1.4 1.1 2.1 2.4 2.4. 
4.5 8.9 14.2 3.6 7.1 2.4 2.7 3.0 9.8 6.56 
3.2 3.3 4.0 3.8 1.9 2.5 1.8 1.6 2.9 3.0 2.86 
4.4 8.8 15.1 23.8 3.1 6.5 1.6 1.8 2.2 9.0 8.7， 
4.5 3.3 4.1 3.6 1.8 2.5 1.8 1.5 2.7 3.2 3.0。
4.2 9.2 12.9 19.6 3.4 6.9 1.8 2.0 2.3 9.8 7.39 
3.4 3.3 4.0 3.5 1.6 2.1 1.6 1.3 2.2 2.6 2.6， 
4.7 9.4 14.0 22.5 3.5 7.1 1.4 2.1 2.4 9.2 7.77 
3.1 3.4 4.2 2.5 1.5 1.9 1.3 1.5 2.8 2.8 2.56 
3.5 9.2 12.0 16.8 3.1 7.0 1.0 1.5 2.1 9.5 6.7， 
3.4 2.9 2.7 3.2 1.4 1.9 1.5 1.1 2.1 3.3 2.46 
3.6 7.5 17.5 20.3 2.4 6.6 0.8 1.6 1.9 8.2 7.27 
3.4 4.2 3.3 5.2 4.1 1.8 1.8 2.5 3.5 2.5 3.20 
6.1 10.4 14.9 20.8 21.3 3.2 8.0 2.0 2.3 9.3 9.66 
3.8 3.6 4.5 2.8 3.5 2.3 3.0 2.8 4.6 5.0 3.76 
4.7 9.2 14.7 19.5 21.2 3.3 3.0 1.8 1.9 8.3 8.97 
2.6 2.6 3.0 4.4 3.0 1.6 1.9 1.6 1.7 1.9 2.8 2.59 
4.8 8.6 13.7 20.5 18.8 3.3 7.4 1.8 2.0 2.2 8.4 8.54 
2.2 1.9 1.9 2.0 1.3 1.3 2.5 3.3 2.10 
5.1 7.7 13.2 21.1 2.3 2.2 2.4 8.5 8.20 
3.9 3.6 3.4 3.4 1.8 2.7 2.0 1.5 2.8 2.8 2.84 
3.0 7.2 14.0 22.5 2.7 6.3 1.0 2.0 2.2 8.6 7.03 
(1) 





* 2 表 1参照
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表 2 実測値からの年間平均ばL、じん量(M)並びに
回帰式盟=k，l，+ムの勾配(k)と切片〔ム〉V "V 
調査地点 M k ム
1 4.4 3.6 0.14 
2 3.5 2.7 0.14 
3 3.0 2.2 0.10 
4 3.0 2.6 0.05 
5 2.9 2.3 0.08 
6 2.4 l.1 0.20 
7 2.9 2.1 0.09 
8 3.0 2.2 0.11 
9 2.6 l.8 0.11 
10 2.6 l.9 0.10 
11 2.5 l.9 0.08 
12 3.2 2.2 0.11 
13 3.8 3.6 0.02 
14 2.6 l.6 0.12 
15 2.1 l.9 0.02 
16 2.8 2.4 0.06 








































































10 20 V 
図 3 I品、じん量 (M，t/km2・月〕と降水量 cv，1/月〕の間









表 3 M=m十αV一βV2 中のm，a及びβ(日i算{直〕
調査地点 百1
α β 
2β/αX 102 (t/km' .月) (t/km'・月・ l) (t/km"月。 [2)
1 3.4 0.20 0.003 3.0 
2 2.8 0.10 (-0.002) (-) 
3 2.0 0.18 0.003 3.3 
4 2.4 0.09 0.001 2.2 
5 2.4 0.06 C -0.001) (-) 
6 0.6 0.39 0.012 6.2 
7 1.6 0.25 0.007 5.6 
8 1.5 0.34 0.012 7.1 
9 1.2 0.26 0.007 5.4 
10 1.2 0.37 0.016 8.6 
11 1.2 0.33 0.012 7.3 
12 2.6 0.00 (-0.004) C -) 
13 2.4 0.39 0.017 8.7 
14 1.3 0.20 0.004 4.0 
15 1.4 0.19 0.008 8.4 
16 2.0 0.19 0.006 6.3 
三F 均 1.87 0.196 0.0083 5.85 
L一一
表 4 雨滴対ばL、じん粒子聞の衝突効率 (ε〕
雨滴の直径 ばいじん粒子中の直径 (μm)
(μm) 4 6 8 12 16 
200 。 0.001 0.183 0.510 0.698 
300 。 0.014 0.276 0.572 0.730 
400 。 0.10 0.358 0.615 0.756 
600 。 0.225 0.435 0.675 0.800 
800 0.04 0.315 0.495 0.710 0.820 
1200 0.12 0.375 0.545 0.740 0.852 














1 -3L6 ーX 10-4 
0.5 -i-× 105 3.6 




706 x 30 x 24 = O. 15mm/hrと推測されるが，他方，市消
防署によると， 57年度年間降雨量は1548.0mm恒三
12刊と報告されているのでこれから計算すると平均降




??????? ? (6) 
が得られるが， これに降雨量 (Q，cm/月〕と降水量 (V，
* 5 表Iの調査16地点の平均値
* 6 両者の差額が蒸発量であろうかと思われるが，以下，これを無視。
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表 6 雨滴の{固数濃度(空気 1m3中ゾ
降雨強度(皿田/hr) 0.1 0.7 5.6 
2 2 X 10-4 1 X 10-1 3 
雨滴直径(皿)1 5 30 105 









PV n 103 
一一二 e-n ， P =ー ・ー p (7) 
"'0 
となる。従って降雨による洗い落とし率は
竺旦二竺 =1-(R)__= 1-e-Pv 
Guo uJo 
によって与えられ，洗い落とされるばいじん量はK・

































表 B 衝突効率 (ε〕の計算値
降雨強度 衝突効率 強度定数
雨({滴固/濃m'度〕(mm/hr) 〔ε) (r) 
1. 07 X 10-2 -3l6 -×104 35 
0.5 0.9，x10-2 -E×105 20 3.6 
0.75X10-2 10 
0.2 -3L6 ーX10-5 
1. 87 X 10-2キ 30 










表8によると，降雨強度 1~O.lmm/hr で雨滴直径 1
~0.5mm の場合，衝突効率は0. 0l~0.02 と算出され，表
4のばし、じん粒子が直径 5~10μm の場合に比べると，




























となるので， M-m = 2.94-1.87二 1.07 (表2.3)及び
P = 2β/α 二 5. 85X 1 0~2 ， V = 7. 60 * 10などと置いて計算
すると，降雨強度0.1~ 1 mm/hr及び雨滴直径 1~ 0.5 
mmの場合に対し， K = 3. 0 (tjkm九月〉が得られる。
まとめ
降下ばいじん計で測定された降下ばいじん総量 (M，
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* 9 直径10μm以下の粒子は落下速度が小さく空気中に長い間浮遊し，呼吸器に吸入されて健康に影響するな
どのことから，直径10μm以下の紘子を浮遊粒子状物質と呼び，次の如く環境基準が定められている 1時
間値0.20mgfm3以下，1日平均値0.10mgfm3以下。
* 10 表1，表3及び*5参照
